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Meglumine Iodamide for Contrast Enhancement 
in Cranial Computed Tomography 
JyoJr HANDA, HAJIME HANDA 
Department of Neurosurgery, Kyoto University Medical School 
Y OSHIHISA NAKANO 
Department of Radiology, Kyoto Univesity Medical School 
HEIHACHIRO All 
Department of Geriatrics, Kyoto University Medical School 
An intravenous contrast enhancement is a useful adjunctive method in cranial computed 
tomography. Practical methods, indications and complications of intravenous contrast 
enhancement were reviewed, and the dosage of the contrast medium, timing of postcontrast 
examination, and mechanism of contrast enhancement in vivo were discussed. 
In patients with an arteriovenous malformation, aneurysm and several other highly 
vascular lesions, an increase in tissue blood volume and hence the high level of the intra-
vascular iodine apparently is the prime factor for positive contrast enhancement. In most 
patients with positive contrast enhancement, however, an increase in the attenuation number 
in the pathologic focus seems to be due to the extravascular rather than the intravascular 
iodine. 
Key words : Computed tomography, Contrast enhancement, Iodine, Meglumine iodamide, Extravas-
cular iodine 
Present address : Departments of Nourosurgery, Radiology and Geriatrics, Kyoto University Medical 
School, Sakyo・ku,Kyoto 606, Japan. 








H= μ tissue -~ water x lOOO (500) 
μ water 


























第1表 Contrast enhancement l乙使用される薬剤
Generic name Trade name Concentration mg I/ml 
Sodium/meglumine diatrizoate Urografin 60 % 293 
Meglumine diatrizoate Angiografin 65 % 306 
Sodium iothalamate Conray 400 66.8 % 400 
:vieglumine iothalamate Conray 60 % 283 
DIP Conray 30 % 142 
Meglumine iodamide Conraxin L 64.9 % 300 
Conraxin D 32. 45°0 150 































第1図〔症例 1)・ S.K. 27才，男 acromegaly.precontrast CT (A, B〕で トルコ鞍
の拡大と左側壁の破填をみとめる． さらに，鞍内から左芳綾部にみ
られるやや densityの高い病変は contrastenhancement lζより著
明に増強される CC,D). 
は，脳炎，あるいは脳棟’~などでみられる precontー でみとめられる CE効果は明らかに病巣部血液量の増
rast CT上 H値の低い lucentntareaが CE後病県 加によるものである．また，脳血管撮影上明瞭な異常
部のH値の上昇のためかえって不明瞭になる例もあ 血管陰影がみとめられるような脳腫蕩例でも， CE効
る1)21)ー このような過ちを避けるためには， CEに先立 果のすくなくとも一部は同様に病巣部血管床の拡大l乙




の上昇lζ伴なって血液のH値が増加する．したがっ しかし， CE陽性例の多くでは CEの効果は単lζ病
て，病~民館の組織血管床が周囲の健常組織のそれより 巣郎血管床の拡大によるものではなし X線造影剤の
も大であれば，その血管床内血液慌の多寡に応じて画 血管外漏出が大きな役割をはたしている．筋，その他
像上のH値も増加し， CE効果が期待できる 5 16115 • . の頭蓋外組織では健常例でもX線造影剤の血管外漏出
血服や脳根￥を｛半なわない脳動脈癌や脳動静脈奇形 がみられる11)!8) 頭蓋内組織についても，大脳鎌や小
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第2図 （症例2):T. N., 34才，男，秘果体部腫蕩に対しシャント手術と照射療法を行ない，











































MEGLUMINE IODAMIDEによる CONTRASTENHANCEMENT 23 
第4図 （症例4): Y. M, 76才，男。 precontrastCT (A, B）で右側頭部に high
densityの病巣ど周囲の脳浮腫，側脳室の変形と転位をみとめる. post-
















第2表 6例の髄膜I重症例の 51Cr, Iの組織
／血液比， (n. a・..not available) 
｜喧E竺 ratio （%〕











n. a. 116.8 
8.1 61.0 
n. a. 82.3 
s1cr標識赤血球約20pCiは試料採取の約48













なお，われわれが64.9%meglumine iodamide 100 
～150mlの投与により CEを行なった98例の内容は表
第3表 3例の嚢腫内容と血液間のヨード比
Case Diagnosis Specimen 二b亙lo亘od-ratio of I （%一〉
HI Glioblastoma cyst fluid 辞l 118.1 
multiforme 持2 108.2 
OBA Acoustic cyst fluid 葬1 103.2 
schwannoma 事2 84.8 
YA Cerebellar cyst fluid 203.4 
astrocytoma 
64.9% meglumine iodamide注射液 lOOmlは試料採取の約2時間前lζ静注した．
第4表 CTにおける contrastenhacementの適応
(Baker, H. L., Jr.による）
Indication of contrast enhacement 
I. Possible brain tumor clinically 
Primary intradural mass 
Meningioma 
Known tumor (postoperative recheck) 
Metastatic tumor 
Lymphoma, leukem旧， orHodgkin's disease 
Pineal region mass 
2. Lesion in posterior fossa, including acoustic neurinoma 
3. Sellar and parasellar lesion 
4. Brain stem lesion 
5. Stroke 
6. Possible aneurysm or arteriovenous malformat10n 
7. Possible abscess or cerebritis 
8. Possible orbital tumor 
9. Possible subdl!ral hematoma if routine CT negative or equivocal 



















MEGLUMINE IODAMIDEによる CONTRASTENHANCEMENT 
第5表 Meglumineiodamideによる contrast
enhancement，症例数
Total number of CTs 














































Aneurysm, subarachnoid hemorrhage 5 である．
Arteriovenous anomaly 。
Others 2 
Intracranial tumor 45 
Supratentorial glioma 8 
lnfratentorial glioma 2 
Meningioma 4 
Carcinoma 10 
Pituitary adenoma 2 
Pineal region tumor 。
Acoustic schwannoma 9 
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